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INTRODUCCIOU
El proposito de eate estudio serA mostrar la importancia
que tienen el mito y la cr!tica dentro de la narrativa del escritor Gabriel Garc!a M~rquez.

La novela Cien anos de soledad

ha sido escogida como centro de eate trabajo porque en ella se
ve mejor expresado el tema que nos ocupa,

Seran mencionadaa

otraa obras' de Garc:la Marquez st'>lo coma referencia, en aque llos aspectoa que sirvan para mejor aclarar el contenido de este estudio.
La lectura de Cien anos de soledad lleva a considerar

la

presencia de una nue\ra modalidad dol mito en funcion de una amplia cr!tica social. 1

Ea desentranando el significado de eate

mito, cuyaa peculiaridades aeran estudiadas en eate trabajo,
que se revela hacia donde apunta la cr!tica del autor en muches
aspectos que no aparecen en forma expl!cita en el contexto.
Pertenece Gabriel Garc!a'H!rquez a un grupo de escritorea
latinoamericanos del sig1o

xx,

del que tambien forman parte A-

lejo Carpentier, Juan Rulfot Auguoto Roa Bastos, Guillermo Cabrera Infante y otros muchos y que integran la llamada

nueva

l
En lo adelante sera usado el termino mito aplicado a falsas
divinidades y falsos heroes que han sido objeto de creencias

populares • Se to·;iara en consideracion el caracter del elemento irracional o fantastico de los mitos.

ii

novel!stica latinoamericana~ caracterizada por el cambio de o•

,

.

rientacion en las novelas 1 no tanto en los temas como en la eatructura de las mismas.

El rnito ha alcanzado gran importancia

en esta nueva modalidad literaria como medio de exponer la problematica latinoamericana.
La naturaleza indomable, como fuerza ciega que condiciona

la

vida americana 1 fue hasta casi mediados del siglo XX la prota gonista de grandee novelas auramericanas- oomo La vor~gine de Jose Eustasio Rivera y Canaima

vos novelistas buscan algo

de Romulo Gallegos-& pero los nue-

mas,

van hacia el origen miamo

de

nuestro pasado,.sienten la necesidad de volver al mundo primitivo 1 a las ideas y creencias, sean realea o imaginarias, que
moldearon la Vida del hombre americano, que sera ahora el Verdadero protagonista de sus novelas.

En el siguiente parrafo del escritor mexicano Carlos Fuentes,
se vera reflejada esta orientacion:
Juan Rulfo en Pedro Paramo, Augusto Roa
en Hijo de hombre y Gabriel Garcia Marquez en El coronal no tiene quien le escriba son escritores que convierten en
literatura m!tica los temas tradicionales del Hinterland. La localidad y los
personajes son los ~ismos de las novelas tradicionales solo que ahora la selva y el r!o son un talon de f ondo legendario: la naturaleza ha sido aaimilada
y el proscenio lo ocupan hombres y mujeres que no desempenan un papal ilustrat i vo aino que realmente eon totalidades
traspasadas por el lenguaje y la imagi•
nacion. 1

l

Carlos Fuentes. La nueva novela hispanoamericana. (Mexico 1969),
P• 36

iii

La obra de Gabriel Garcia Marquez debe considerarse en au

conjunto, ya que todas sus novelas se relacionan tanto en loa
temaa, que son de caracter social, como en los personajcs quo
sa repiten en casi todaa y el lugar donde se desarrollnn.
trama siempre

tien~

La

lugaren una aldea ir.taginaria, Macondo,

que el autor aitua en la selva de au nativa Colombia.

Cada u-

na de sus novelas ofrece un tema que sirve de base a la cr!ti-

-

ca de algun aapecto de la sociedad,

El coronal no tione quien

le escriba, es la historia de un viejo retirado del ejercito
que pasa au vejez esperando una pension quo nunca llega.
funcralcs de la mama grande, son una colecci~n de cuentos
los que se denuncia cl lntifundismo.

-Los
en

La hojarasca es de todas

la de menos contenido pol!tico; en ella puede observarse el odio que siente el pueblo ha.cia un m~dico que le neg~ su ayuda
cuando lo necesitaron 9 y el cual co demostrado en el intento no
logrado de negarle sepultura en i"1acondo, el tema puede definirse como revanchismo.

En su novela Cien anoa de soledad, Garc!a

Marquez crea el mito de America Latina; pero a diferencia de la
mitolog!a cl,sica, ~l no preoenta h~roes idealizados, sino hombres y mujeres elevados a esta categor!a por la ignorancia po•
pular. A estos pseudo-heroes los ridiculiza

a

trav~s de una

m1-

tica que es una parodia de la realidad y en la cual se revela
la falsedad de los valores morales en que se fundamentan

las

creencias y costumbres americanas. De ah! la gran importancia
que tiene el mito en esta obra.

iv

Tambien se presentan en la novela las causas de los males
aociales y se devela la verdadera historia del continente, no
la que aparece registrada en los textoa en f orma oficial, sino
la intrahistoria que refleja el acontecer diario en las vidas
de hombres y mujeres y es registrada por los novelistas. 2
Nadia podr!a conocer a·America, llegar ~ comprenderla, sino a trave
de au narrativa que es como.su intrahistoria. 3
En Cien anos de soleaad el autor logra mostrar la intrahia-

toria de America.

Resulta faacinante como la narracion se en-

vuelve en lo fabuloso y fant~stico para as! ir presentando la
cr!tica social.

La estructura de la novela se presenta

como

una composicion de artificios temporales que nos situan en una
realidad m!tica llena de s!mbolos de valores variables.
induce al lector a una multiple interpretacion,

Esto

lo qua hace

que a veces se pierda en un laberinto de temas, hasta que descubre que todos van dirigidoa hncia la misma finalidad, la cr!tica social esparcida a todo lo largo de la novela.

Cr!tica

que va dirigida a los males de Am~rica Latina, pero cuando

e•

sos males acaecidos en el microcosmos de I-!acondo se expanden y

2

Independiente de la validez que el concepto de intrahintoria
pueda toner, el vocablo es usado y defendido por los autores
contemporaneos.

3

Alberto Zum Felde. Indice cr!tico de la litcratura hispanoamericana. (Mexico 1959), II, p.247

v

cobran universalidad, se ve representada la cr!tica de los valores morales, pollticos y religiosos de la cultura occiden tal,

Esta universalidad de su obra es una de las causas

de

que Garcia M&rquez sea uno de los autores latinoamerico.nos mas
leidos en la actualidad.
••
A fin de lograr una mejor comprension
de este estudio, el

metodo que se us~ra a lo largo del misno consistirA en el

ana-

lisis de textos contenidos en las obras mencionadas, a fin de
senalar el

USO

el novelista.

que de J.os elementos m!ticos. y fantiisticos hace
Tambien se atendera a la crltica- directa o ve-

lada- senalando el valor de la misma dentro de la pluralidad
de aignificaciones que un evento o discurso pueda contener.
Para ello se ha dividido este trabajo en dos cap!tulos y u-

na conclusion.

El cap!tulo I, dedica..do al mito, serh subdivi-

dido en tres eplgrafes: Mito, Fantasia y Tiempo.

Bl estudio

del mito abarcara los siguientes aspectos: la presencia del
.
. 1 ucion,
.mismo,
sus f ormaa y evo
asit coma e l uso que t enga d en

tro de la obra.

En la fantas!a se atenderA a los aspectos o•

n!ricos, teluricos y sobrenaturales, tambi~n el humor serA tratado en esta seccion.

El tiempo se estudiara de acuerdo con

au presencia lineal o cronologica, psicologica y c!clica.

Ca-

• tratados por temas y subtemas.
da uno de estos aspectos seran
El cap!tulo II, Cr!tica, ha sido subdividido en dos ep!grafea que representan las categor!as de valores tratadas por el

autor.

•

Ii

En el primer epigrafe se tratara del aspecto moral

religioso y en el segundo de lo pol!tico.

y

En cada uno de eatoa

vi

ep!graf es se han agrupado distintos aopectos de la cr!tica que
revelan donde radican los males denunciados.

Estoa, al igual

que en el cap!tulo I saran tratados mediantes temaa, pnra

lo

cual se usaran citas de textos.
Las dificultades encontradas durante la realizacii:in de este
estudio han sido variaa y de diversa !ndole.

La estructura de

la narrativa de Cien anos de soledad es d~ dit!oil oomprenai~n,
la novela no sigue un tema central sino 'que por medio de gran

.

n~mero de subtemas- el sexo, la muerte, la soledad, la religion
.

y la politioa-, se va desarrollando la trama que a au vez es e•

pisl>dica y semeja en au narraci~n a las novelas de caballer!as.

y al igual quo en estas. muchos personajes aparecen y dosaparecen confundiendo al lector en una marana de episodios salteados.
Otra de las dificultades ha sido que la bibliograf!a hallada
aobre este escritor es poca, debido a lo rocientea que son sus
principales novelas.

La cr!tica todavla es eacasa y aun no so

ha realizado un estudio detallado de la

obra~

No sera analizado en este trabajo el estilo literario de la
• Hiirquez.
"
obra de Garcia

Se tratara aomeramente lo relacionado

con la estructura de la composioion cuando ello sea neceaario
para la mejor compronsiSn de este estudio.

I

EL MITO

El mito es la primera crcncion humana, cs la respuesta que
se da el hombre prinitivo para explicarse los fenomenos que se
manifiestan a au alrededor y que no comprende.

La primera re-

accion ante lo desconocido es sie~pre .de sorpresa; el hombre•
desde que tiene

de razon se encuentra abrumado por una se-

USO

rie de problemas que no sabe como resolver, y al ver que su intelisencia no le ofrece soluciones, acude a su irnaginacion.
au irnaginacion la que crea los dioses.

Es

El hombre crea los pri-

meros dioses a su imagen y semejanza y as!, paralelo a su mundo
real• al que le rodea y del que forma parte, se va formando otro mundo fantastico, el de la mitolog!a.
Para conocer el origen de un pueblo o de una nacion hay que
buscarlo en sus manifestuciones primitivaa que constituyen

su

mitolog!a, que es lo que va a servir de base a su pensruniento
posterior.

Gabriel Garcia Marquez, en

SU

novela

Cien anoe de

soledad, cuenta la historia de un pueblo desde su fundacion
hasta su desaparicion cien anos mas t arde.
#

...

#

La nove 1a es la na-

rracion del mito de Macondo, que lo es tambien de America Latina, cuya fundacion se pierde en los tiempos remotos

imposible

de determinar cronol~gicamente; su epopeya ha sido un mito, sua
propios h~roes han sido muchas veces producto de la imaginacion

a

popular que los ha ido creando, no como realmente ellos eran,
sino come el sentimiento popular deseaba que fuesen.
Para interpretar el verdadero sentido de Cien anoa de soledad hay que situarse en dos planos distintos: el plane historico o cronologice, en el que se desarrolla la trama, y el plane
m!tico en el que se presentan lr:s personajes y el ambiente.
Ambos planes ae entrecruzan para lograr una s1ntesia en la que
el acontecer historico va penetrando los misterios insondables
del mito, ante los ojos del lector, y es a traves del mito que
se va presentando la historia.

El argumento misr'1o de la nove-

la, o sea la historia genealogica de la familia Buend!a, se va
desarrollando en un plano historioo de acuerdo con el ~rden

lo-

gico de la narracion,aunque salpicado continuamente por lo fantastico.
Es al llegar al final, cuando se descubre en forma sencilla

y escueta que todo lo acontecido era sabido antes de que ocurrieae, porque estaba consignado en los manuscritos de un profeta, Melqu!ades, como una suerte de adivinacion sagrada.
Aureliano no pudo moverser. Uo porque le
hubiera paralizado el estupor, aino porque
en aquel instante se le revelaron las claves definitivas de Melqu!ndes, y vio el epigrafe de los pergaminos perfectamente
ordenado en el tiemno y el espacio de los
hombres: el primero - de la estirpe esta, amarrado a un arbol y al ~ltimo se lo estan
com·Lendo las horrnigae. 1
lGabriel Garc!a Marquez. Cien aiios de soledad. (Buenos Aires

1969), P• 349

,

En lo sucesivo se hara ref erencia a este libro solo con la
#
,
i
numeracion
de la pag
na.

A traves de toda la narracion el autor va creando en torno
a sus personajes un ambiente m1tico que hace posible la com prension final de la novela.
La pareja fundadora de Nacondo, Jose Arcadia Buendia y Ursu-

la de Iguar&n, abandonan su pueblo atormentados por haber faltado a un tabu que prohibe el matrimonio cntre parientes cercanos.

Las familias de amboo tienen una larga historia de incos-

toe que han producido ninos con cola de cerdo.

Ellos, que son

primos hermanos, temen que lea ocurra lo mismo y un ano des pues de casad~s. aun no han consumado el matrimonio; el pueblo
comienza a sospechar y Jose Arcadio en una rina despues de una
pelea de gallos mata a un amigo que se burla de su situacion.
De

re~reso

a la casa amonesta a la esposa:
Si has de parir iguanas, criaremoa iguanas- dijo- Pero no habra mas muertos en este pueblo por culpa tuya. P•26

El fantasma del amigo muerto los sigue por la casa a todas
horas, hasta que Jose Arcadia decide irse del pueblo, lo cual
comunica al fantasma:
Esta bien, Prudencio- le dijo- Nos iremos de este pueblo, lo mao lejos quo podamos y no regresaremos jamaa. Ahora vete tranquilo. p.27
As! fue como en compan!a de otros matrimonies jbvenea, ae
lanzan a la b~squeda de una tierra ignoradn.
Las consecuencias del hecho temido por los Buend!a- de te ·ner hijos con cola de cerdo- nose producen sino en sus descendientes cien anos despues, cuando el amor entre t!a y sobrino

4

produce el nino anormal que da f!n a la estirpe•

En esta novela se ven transcurrir seis generaciones de la
familia_Buend!a en una repctici5n de nombrcs y ras~oo flsicos
y espirituales, que muchas veces hace pensar en una continua-

da reencarnacion.

Esto dn luenr a una grnn cantidad de perso-

najea, de los cuales se han escoeido aquellos como el coronel
Aureliano Buendia, el prnfeta Malqu!adea, la pa.reja fundadora,
Jose Arcadio Segundo, Aureliano Sosundo, su esposa y su concubina, ya que el conociniento de los mismos aerA necesario para
comprender el caracter rn!tico y cr!tico de la obra.
En la lectura de Cien anos de Soledad se puede apreciar CO•

mo el pueblo va creando con el transcurrir de los anos sus
propios mitos, lo cual se observa n traves de la transforma cion de personajes y sucesos, que en un momento de la novela
f orman parte del quehacer diario y que al final de la misma ya

han ido a formar parte de la leyenda.

Tal es el caso del co -

ronel Aureliano Bueno.la, hijo segundo de Jos~ Arcadio Buend!a,

quien tambien es el h~roe de treinta y dos guerras en las cualea lucha en contra del gobierno establecido Y,termina au vida
derrotado y sumido en

la

soledad.

Lo que interesa analizar a-

qu! son las caracter!sticaa que van a hacer de Aureliano, pri•
mero un heroe y despues un mito.
Ya desde su naciniento presentn ciertas caracterlsticas r!aicaa y mentales que lo hacen diferente de los demas:
Aureliano, el prL~er ser humano que naci~ en Macondo, iba a cumplir seis anos
en Marzo. Era silenc:i.oso y retraldo.

Hab!a llorado en el vientre de au madre
nacit, con los ojos abiertos. Mientras
le cortaban el ombligo movla la cabeza
de un lado a otro reconociendo las cosas
del cuarto y examinaba el rostro de la
gente con una cur~osidad sin asombro. p.20

y

Durante los afios en que Aureliano es el h~roe victorioso en
la guerra, ya comienza la fantasia popular a crear la leyenda
en torno suyo:
As! comenzo la leyenda de la ubicuidad
del Coronel Aureliano Buendia. Informaciones simult&neas y contradictorias
lo declaraban victorioso en Villanueva,
derrotado en a~~camayal, devorado por
los indios motil.ones, muerto en una aldea de la cienaga y otra vez sublevado
en Urn~:.ita. p.116
Los pueblos no admiten que sus heroes sean hombres de carne
y hueso como todos los demaa; los idealizan hasta lo inveros!-

mil, creando alrededor de ellos toda clase de fantas!as. Si el
h~roe

muere en au memento de gloria o si resulta triunfador, el

pueblo lo recordara a trav~s de la historia; pero si es derrotado y muere olvidado dP. todoa, pasara a la leyenda como algo
incierto, cuya propia existencia es a veces puesta en duda. A•

si ocurrib con el coronel Buend!a. Muchos aiios despues de

su

muerte cuando uno de sus descendientes habla de ~1. la gente lo
recuerda eomo algo irreal, como un mito:

Hasta la duena, que no sol!a intervenir
en las conversaciones, discutio con una
rabiosa pasibn de comadrona que el coronel Aureliano Buend!a, de quien en efecto hab!a oido hablar alguna vez, era un
personaje inventado por el gobierno con
el pretexto de matar liberales. p.329

En contraposiciSn con Aureliano, Melqu!ades es el personaje

6

que desde el cor.1ienzo aparece en la novela bajo el aspecto de
Un mitot reafirmando con
narraoion,

La

OU

presencia el Caracter m!tiOO de la

saga de la familia Buer.dla no es mas que la re-

alizaci~n de la historia consisnada en unos pergarninos escri -

tos por

el,

y cuya

revelacion se ofrece al loctor solamente al

final de la novela, cuando al ser revelados

los manuscritos,

coinciden en maravillosa simultanoidad lo que ya estaba escri•
to y lo que ocurre en cl momonto de la narracion:
Aureliano salto once parrinas para no
perder el tiem·Jo en hechos dema.siadoa
conocidos y empezo a descifrar el inatante que estaba viviendo, descifran dolo a medida que lo vivia, profetizandose a si mismo en el acto de descifrar
1a ultima pAgina de loo pergaminos como
si estuviera viendo un espejo hablado. p.350

.

-

De ah! la importancia de Mclqu!ades como personaje m!tico
de la novela, cuya trama ~l mismo escribio y de la cual
bi~n forma parte.

tam-

Su presencia es necesaria porque ~l manten-

dra" despierto el interes
" por desci f rar los pergaminos, que ea;
" de
ta" presente siempre en algun
miem b ro de la famil i a a traves

las aeis generaciones que cierran el c!rculo de los cien an~s
de vida del pueblo y de la eatirpe •

•
Siguiendo la trayectoria de Melquiades,
se puede seguir
desarrollo m!tico de la novela.

el

Cada acontecimiento que ocu -

rra a los Buend!a ha estado determinado por el, quien representa la fuerza inexorable que gu!a la vida y el destino de
hombres.

LA FANTASIA

los

7

De acuerdo con la importancia del mito en esta obra, resul#

ta logico que los temas, personajes, sentimientos y aconteoi mientos frecuentemente queden fuera del mundo racional y

por

consiguiente en el campo de lo fantastico.
Es un logro artlstico de Gabriel Garc!a M~rquez haber usado
lo fantastico en funcion de transformar la realidad objetiva y
crear una realidad m!tica que se identifique con el carncter de
au novela.

Visto superficialmente, parece indiscriminado el u-

so que el autor hace de los elementos fantasticoa, pero si
va a un analisis mas profundo, se puede comprobar

q~e

se

estos e-

lementoa estan empleados con una finalidad, que no es otra que
crear el ambiente m!tico•
Utiliza distintos aspectos o manifestaciones de lo fantastico: las relacionea entre ~oB vivos y los muertos, los suenoa,
el humor y la naturaleza. que se vuelve fantastica para realizar una funcion determinada.

La. naturaleza.
Gabriel Garc!a M~rquez usa la naturaleza como telon de fondo para ambientar el eacenario donde se deaarrolla el mito
Macondo.

de

La naturaleza se embellece con desoripciones fabulo-

sas, transformandose ante los ojos del lector.

La ci~naga

se

convertira en una extension de agua sin l!mites; loa cocodrilos
y caimanes seran sustituidoa por deslumbrantea sirenaa:

• al occidenLa cienaga grande se confundia

te con una extension aouatica sin horizon~
•
oetaceos
de pi el delicada
tes, donde habia
con cabeza y torso de mujer, que perdlan a

8

los navegantes con el hechizo de sus tetas descomunales. p.17
En

otra descripcion fantAstica de la naturaleza sudamerica-

rnodian~e

na,

el ueo de imagenes y metaforas se evoca el concep-

to blblico del para!so terrenal:
Los hombres de la expedici~n se sintieron
abrumados por SUS recuerdoa mas antigUOS
en aquel para!oo de humedad y silencio,
anterior al pecado oril)inal, donde las botas se hund!an en pozoe de aceitea humeantes y los machetes destrozaban lirioa sangrientos y salamandras doradas. p.17
Despues, en otro pasaje~ los expedicionnrios caen rendidos
de sueno y despiertan deslumbradoa por la belleza quo lea rodea:
Frente a ellos, rodeado de helechos y
palmeras, blanco y polvoriento en la silenciosa luz de la manana, eataba un enorme gale~n espanol. Ligeramente vol•
teado a eatribor, de au arboladura in•
tacta colgaban las piltrafaa escualidas
del velamen, entre jarcias adornadaa de
orqu!deas. p.18
-

En este pasaje la roalidad aparece deformada al ofrecer el
espectaculo de un barco abnndonado en medio de la selva.
Ya se ha logrado crear el telon de fondo.

Ante esa natura-

leza fabulosa cualquier ~ito parecera real; de ah! el uso rnitol~gico que se le dar! a la misma.

Tambien ella actuara, im -

pondra castigos e influir! en los destinos del hombre,
Una lluvia que se desata despues del asesinato de tres

mil

obreros en Ma.condo, y que dura mas de cuatro anos. solo puede
interpretarse como un diluvio o castigo divino.

Aqu! se vo la

naturaleza, ya no solo como fantastica, sino tambien corno fuer-

9

za m!.tica:
Llovib cuatro anos, once meses y dos d!as
• • • se deaempedraba el cielo en unas
tempestades de estropicio, y el norte man•
daba unos huracanes que desportillaron techos y derribaron paredes y desenterraron
de raiz las ~ltimas cepas de las planta cionea. p.267
Otra interpretacion mltica de las manifeataciones de la naturaleza cobra caracter de s!mbolo apocal!ptico cuando los

re-

nomenos
naturales apuntan al fin del pueblo.
"

pa-

Ese mediod!a hubo tanto calor qua los
jaros desorientadoa se estrellaban como
perdigones contra las paredes. Las amas
de casa se agotaban de tanto barrer pajaros muertos, sobre todo a la hora de la
siesta y los hombres loa echaban al r1o
por carretadas. p.291
Al terminar la novela, la naturaleza ha variado.

Ya no ea a-

quella emballecida del principio que reflejaba el para!so ta rrenal; tenemos ahora una naturaleza amenazadora que va a reflejar el futuro de Macondo.

El hombre siente su presencia, pero

-en lugar de las sirenas de antafio, aparecen ahora pajaros muertoa por millares; en lugar de la tierra encantada aparece
polvo ardiente.

el

La naturaleza, como fantastica que es, tiene

tambien el poder de envejecer las cosas:
Antes de un ano estaba tambien vencido
por la ncgligencia que se respiraba en
el aire, por el polvo ardiente que todo lo envejec1a y atascaba. p.293
En s!ntesis, la funci~n de la naturaleza fantastica

en la

novela es, en primer termino crear el a~biente m!tico de la
misma y despu~s, relacionar en torma mitol~gica los aoontecimientos naturales con la conducta de loa habitantes de Hacondo.

10

Los :meiios.
El sueno es otro de los elementos que sirve para ayudar al
lector"a pe~etrar en el rn~do m!tico de Cien aiios de soledad.
Ea por

...
"
,,
un sueno
que Jose,,. Arcadio Buendia
tiene la revelacion

del lugar en que debe fundar el pueblo y el nombre que le pon-

dra.

Esta revelaciSn de lo sobrenatural da al·hecho un halo de

leyenda similar al que envuelve la fundaciSn de muchos pueblos
de la antiguedad.

sono

Jose Arcadio
esa noche que en aquel
lugar se levantaba una ciudad ruidosa
con casaa de paredea de espejos. Pregun•
tb que ciudad era aquella y le conteata' 01do
.. 1 .
ron con un nombre que nunca habia
que no ten!a signi£icado alguno, pero que
tuvo en el sueno la resonancia sobrenatural:
Ma.condo. p.28
Cuando Jose Arcadia- algun tiempo despu~s-, ve por primera vez
el hielo que trajeron los gitanoe, se

~aravilla

y pienaa que laa

oasaa del futuro podr!an hacerse de parades de hielo.
para ~l, la interpretacion de

SU

sueno.

Esa era

Este sofiador del futuro,

este Don Quijote al rev~s, vive tambien en su mundo de fantaa!asJ
pero si bien el ,hidalgo espanol deaeaba volver al mundo del paaa-

do, Buend!a suena con el mundo del futuro, lo qua causara SU lo•
cura,

Pero la soluci~n al enigma del sueno asta.ba ta.mbien pre•
f

fijado en los pergaminos de Melqu1ades, cor.io se puede observar
en la siguiente cita:
Sin embargo, antes de llegar al verso
final ya hab!a comprendido que no saldr!a jamas de ese cuarto, pues estaba
previsto que la ciudad de los espejos
(o los espejismoa) ser!a arrasada por

el viento y desterrada de la memoria
de los hombres. p.351
Macondo podr!a ser pues, la imagen de America Latina reflejada en las p~e;inaa de la novela, como la. tierra del mito,

de

los espejismos, de la irrealidad.
Despues de leer Cien anos de soledad, puede pensarse que para Garc!a Marquez la historia de America ha sido un mito, un
engano, y ;1 se propone con au narracion descubrir todo lo que
hay de falao, de irreal, en las creencias del pueblo con rela•
cion a su patria, que puede ser cualquicra de los paises

del

continente,o el continente en conjunto. ,De, ah! la apreciacibn
final del parrafo antes citado: La que ser! arrasada sera

la

falsa mitolog!a que se ha creado en torno a Latinoamerica, para as! descubrir su verdadera realidad, que no es otra que

la

miseria en que ha vivido el pueblo por espacio de cuatro siglos
y que cambiara con el advenimiento de una nueva concepcion de
la sociedad.

2

El humor.

Haata hace muy pocos anos la novel!stica latinoamericana estaba carente del sentido del humor.

Los temas tratados por sus

escritores eran tan serios, que muchos desembocaban en lo tr~
gico, pero raramente en lo humor!stico. En la obra de Garc!a

2

A trav~s de este pasaje de gran importancia en la novela,
llega parte del mensajo del autor.
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M~rquez esta presente el humor con mucha frecuencia, expresado

de diferentes maneras: a,veces es la frase de doble sentido,
otras la expresion jocosa, o el chiste dentro de un aconteci miento f'o.ntastico.

El humor dentro de lo fautastico es lo que

hace tan entretenida la lectnra de Cien aiios de soledad.
No se puede comprender a America-Latina sin presentar el lado chistoso que abarca tantos aspectos.de la vida diaria
lo presenta Garc!a Marquez en su novela.

como

El latinoamericano,

acostumbrado a rairse de sus propias desgracias, incluso hace
a la muerte objeto de burlaa y la nombra.con gran cantidad

de

frases y nombres burlones.
Este hecho-se puede observar cuando Amaranta- hija de

Jose

Arcadia Buend!a- que de antemano sabe el d!a que va a morir,
empieza a recolectar cartas para llevarlas a los muertos.

Los

habitantea de-Macondo, alborozados preparan "el correos de la
muerte." (p.239). 3

El cura siempre ha sido en America un personaje objeto

de

chistes y cuentos humor!sticos. Promueve a risa la naturalidad
con que el autor habla de algo fantastico como el caso de la
levitaci~n del cura y a la vez pone como condici~n para que se

produzca el milagro que el·mismo se tome una taza de chocolate.
Anduvo varios d!as por entre las casaa

3

.

Aqu! se ve el tema de la muerte expresado en tono jocoso reflejando probablemente el sentimiento colectivo.

repitiendo la prueba de la levitaci~n
mediante el est!mulo del chocolate,
rnientras el monaguillo recog!a el dinero en un talego. p.77
A la vez que ae ponen condiciones al milagro, se realza el
aspecto chistoso del

~is~o,

lo cual le resta seriedad.

Lo aobrenatural.

Otro de los aspectos en que eata presente en la novela

lo

fantAstico, es en la relaci~n entre los vivas y loa muertos.
En cualquier pals de Am~rica, es cosa de todoa los d!as

los

cuentos de aparecidos- as! designa el pueblo a los fantasmas

de los rnuertos que se les aparecen-, entre las clases poco edu-

,

cadas de la poblacion.

Son escasas las personas que no cuenten

haber vis to un f'antasma o haber tenido contacto con el mas alla
o mundo de los r.mertos, en algUn momento de sue vidas.
El f antasma del amigo que Jose Arcadia mat6 en una rina,

persigue has ta ?1a.condo.

lo

Los fantasmas en las novelas de Garc!a

It

Mnrquez, conservan sus predileccionea e inquietudes terrenalea;
:f
"
Josefl Arcadio Buendia,
que oiempre mostro# predileccion
por
•

It

los

It

.

nuevos inventos, aun despues de muerto se siente atra1do por un
olavicordio, instrumento musical que

el

desconoc!a.

Fernanda vagaba sola entre tres fantaomas vivos y el fantasma muerto de Jose
Arcadio Buend!a, que a veoes iba a sentarse con una atenei~n inquisitiva en
la penumbra de la sala, mientras ella
tocaba el clavioordi~. p.221

Tambien iievan los muertos consigo un profundo sentimiento de
soledad que les hace busc~r l~ compafi!a de los vivos.

Es de
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notar tambien en esta novela, que los muertos envejecen.
Cuando Prudencio Aguilar visita a Jose Arcadia despu~s

de

haber pasado anos de nu muerte, ."este se sorprende por lo enve· jecido que lo encuentra:
Una madrugada no pudo reconocer al anciano de cabeza blanca y adomnnes inciortos que entro en su dormitorio.
Era Prudencio Aguilar. Cuando por fin
lo iuentifico, asombrndo de que tambien envejecieran
los muertos
• • • •
,
...
.
• • • Despues de muches anoa de muorte
era tan intcnsa la anoranza de los vivos, tan apreniante la neconidad de
compan!a, tan aterradora la proximidad
de la otra muerte, que Prudencio Agui. lar habfa terminndo por querer al pear
de sus enemigos. p.73
La presencia r!sica de los muertos en la novela. le da a

es-

ta un aspecto fnntustico, que tar.ibien ayuda o. crea.r el ambiente m!tico de la misma,

El tiempo.
El tiempo no ea tematica en la narrativa de Garcia Marquez;
pero el manejo de los artificioe temporales de que ae vale para lograr los planos hist~rico y :r;i1tico en que se deoenvuelve
Cien anos de soledad, merecen atenci~n en este estudio•

Al plano. historico corresponde un tiempo cronolocioo o lineal que abarca los cien anos de lo narrado•

Para expresarlot el

autor usa los tiempos verbalea del pret~rito indefinido o

del

preterito imperfecto. En el aig uiente parrafo se puede observar el uso del pret5rito indefinido.
#

Experimento un saludable alborozo cuando el gitano le explico a aolas el rneca-
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nismo de au dentadura poatiza. Aquello
le parecio a la vez tan sencillo ••• p.15
Esto me lleva a discrepar con Volkening, cr!tico de la obra de Gabriel Gare!a Marquez, quien ve en Cien anos de sole-

~

el uso estricto del preterito perfecto. 4 Tambien aparecen

muches cnsos en que se uso el preterito imperfecto.5
La saga de los Buend!a se cuenta corno algo ya conclu!do 1
lo que permite,al narrador dnr saltos retrospectivos a manera

de flash-back cinematografico o proyectar la memoria hacia el
futuro desde cualquier momento del tiempo cronolbgico de
narracion.

la

Mucha.a veces, despues .de aituar de eoe modo l~ que

va narrando en el pasado o futuro, lleva la memoria de loa
personajes a rememorar lo acaecido, lo cual produce una simul•
taneidad temporal de los hechos que es un logro feliz del autor.
Ya en su novela La hojarasca,

6

.

Garc!a Marquez comprime vein-

ticinco anos de la historia de ~la.condo en tres monologos

soli-

0

loquioa simultaneos de los tres personajes de la novela• un viejo, au hija y au nieto- que recuerdan junto al cadaver
de
"

un

Ernesto Volkeninge Anotado al mar5en de Cien aiios de soledad.
compilacion de Jorge Laforgue. La nueva novela latinoamericana.
(Buenos Aires 1969), p.148
5En el primer renglon
" de las paginas
"
58, 94, 109 1 142 de Cien
anos de Soledad, Se hallan ejemplos Sinilares al del parrafo
citado. En las p~ginas 9, 159 y 195 de la misma novela, se
observa el uso del preterito imperfecto.

6

Gabriel Garc!a Marquez. La hojarasca. (Buenos Aires 1969).
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amigo muerto, la historia de este, del pueblOt a~!

COIDO

SUS

propias vidas, todo esto durante treinta minutes que a ellos
les revultaron psicologicamente todo un d!a.,7
Si este tiempo de espera se expande psicologicamente, exis•

te el caso revorso, donde la percepci~n del tiempo purcce reducir la duraci~n dcl mismo.

En Oien anoo de aoledad, cuando

Ursula se estaba poniendo vieja, siente que el tiempo pasaba
m~s de prisa:

Antos t pensaba, los ninos tardaban nlUcho en crecer. '• ,. en cambio ahora 1 la
maln clase de tiempo le hab!a oblisado
a dejar las cosas a media. p.211
* adelante sigue con sus reflexiones sobre la duracion
#
Y mas

del tiempo:

Penaaba, que antes, cuando Dioa no hnc!a
con los meses y los anos las mismas tram•• los turcos al medir una
pas que hac1an
vara de percal, las coaas ernn dif'orentes.. Pt215
Para lograr el plano hist~rico y relacionarlo con los hechos, se cuentan episodios que tendr~n lugar en el futuro

y

por consiguiente se mencionan antes de ocurrir en el tiempo
lineal de la nai·raci~n.

El comienzo mismo de la novela pone

al lector frente a este metodo:
M

;

,

Muches anos despues f'rcnte al peloton
de fusilamiento 1 el coronel Aureliano

7

Raul H. Castagnino. Tiemno l expresi~n literari_!l• (Buenos Aires 1967) •
Para aclarar eonceptos sabre el tiempo psicol~gico v~aae p&gina 32 de esta obra.
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Buend!a habta de recordar aquella tarde en que au padre 1o llevo a conocer
el hielo. P•9
Se antepone pues una situacil>n i'utura del persona.je- muchos

despuea
; •• .,-t ya continuacion
#
anos
proyecta la merooria del mis-

mo hacia el pasado- aquella tarde remota-.
Loa personajes en toda la novelat en mementos muy importantes de sus vidast casi siempre cuando se enfrentan a la muerte

recordar~ aquellos sucesos que m!s lea impresionaron. 8
Ademas de los tiempos cronolbgicos y psicologioos, ya
cionados, esta el tiempo del mito, el oual esta contenido

men-

en

el plano mltico de la novela.
Al mito corresponde un tiempo determinado que no es pasado
ni futuro; el tiempo del mito es el presente.

Un presente que

no rue antes futuro ni sera despues pasado, sino que ser& siem-

pre actual, ya que el hecho de su propia irrealidad bace que
no tenga que amoldarse a las categorlas espacio-temporales

es•

tablecidas.
Cuando Jose Arcadio Buendia :pier de la razl>n, o sea. cuando
rompe los lazos con la realidad, en el momento en que ae convierte en un mito, queda detenido el tiempo para &1.

Es que

acaba de sumirse en el presente eterno del mito.

Entrb al taller de Aureliano y le preguntl>:

11 lQu~

E~emplos

d!a es hoy'?, 11 Aureliano le

semejantea al citado pueden verse en las aiguientes
paginaa de Cien anos de soledad: 75t 8?, lOl, 119; 159 1 162 9

245, 259, 293

y

299.
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contesto que era martes. "Eso miomo pensaba yo",,dijo-Jos& Arcadio Buend!a." Pero de pronto me he dado cuenta de que sigue siendo lunes como ayer." Acostumbrado
a sus manias, Aurelia.no no le hizo caso.
'Al dla siguiente miercoles Jose Arcadio
volvio al taller. "Esto es un desastre, dijo, mira el aire, oye el zumbido dcl so1,
igual que ayer y antier. Tambien hoy es lunes. ••"
P• 73
~

As! continua

Jos~

Arcadio hasta el viernes en que comprobo

que la naturaleza segu!a siendo igual y por lo tanto para

el

era lunes.
Entonces agarro la tranca de la puerta y
con una fuerza descomunal destrozo haata
convertirlos en polvo los aparatos de alquimia, el gabinete de daguerrotipia 1 el
taller de orfebrer!a, gritando como un endemoniado en un idioma altisonante y fluido pero completarnente incomprensible. p.74
Desde ese momenta lo aoarraron a un !rbol y a11! quedo atado hasta su rnuerte muchos anos despues.
-

;

Estos anos de su vida
#

que pas~ atado a un ~rbol sin moverse de all! le da el aspecto
m!tico que pudiera compararse con el Prometeo encadenado de la
mitolog!a griega.
La otra for~a en que el autor presenta el tiempo m!ticot es

haciendo uso del tiempo c!clico, donde todo se repite indefinidarnente, quedando la realidad convertida en un eterno presente.
Es el eterno retorno de que hablabn el fil~sofo aleman Federico Nietzche. 9

9

William Barrett. Irrational man. ~Hew York, 1962).

P• 194

19

Es Ursula quien repara caai todas las veces que el tiempo

da vueltas en redondo:
Ante el dibujo trnzado por Aureliano Trista en la mesa., y que era un descend~ente
directo
def los enquemas
con que Jose Arca.
•
dio Buendia ilustro el proyecto de la guerra solar, Ursula confirm~ su impresion de
que el tiempo estaba dando vueltas en redondo.. p .192

-

.
En otra ocasi·on repite
casi lo
.

mis~o

al ver los proyectoa

descabellados de su bisnietot los que eran similares a los que
tuvo au esposo:
Ya esto me lo se de memoria, gritaba Ursula. Es como si el tiempo diera vuel•
taa en redondo y hubiera.moa vuelto al
principio. p.169
En la eatructura misma de la novela aparece el tiempo clclico en la aerie de acontecimientos quo se repiten.
tes incestos,

consu~ados

Los frecuen-

• pero que mantienen atormentados
o not

a t!as y aobrinos, a hijos con relaoiSn a sus madras, como nue. vos Edipos deseando a Yocasta.

Y como caracter!stica primordial

la soledad, companera inseparable de los Buend!a, que apareoe
tambien corno un rasgo atavico que se repite c!olicamente en sucesivas generaciones•

Repeticiones que pueden observarse en

las palabras de una centertaria adivinadora que es parte de
familia:
No hab!a ningun misterio en el coraz~n
de ,un Buond!a, que fuera impenetrable
para ella, porque un si~lo de naipes
y de oxporier.cia la hab1a ensenado que
la historia de la familia era un engranaje de repoticiones irreparablest una
rueda girntoria que hubiera aeguido
dando vueltas hasta la eternidad, de no

la

haber sido por el desgaste progresivo
e irremediable del eje. p.334
El pueblo misrno.de Hacondo• despuea de ser devastado por un
diluvio, queda reducido a un estado de primitivismo tal que
vuelven las gitanos a deslumbrarlos con antiguos inventos

al

igual que cien anos antes deslurnbraron a los fundadores, viendose as! la repetioit>n ctclica. de acontecimiontos.

Por ulti~o se cierra el c!rculo de la novela con las revelaciones finales de los manuscritos que hab!an sido escritos cien
anos antes y entonces se presentan todos los sucooos narrados

como una simultaneidad temporal y fant~stica que envuelve toda
la obra.

Se ha visto como el autor ha dado a

SU

narracion el caracter

de una snga donde aparece la naturaleza fabulosa, los hechos rnaravillosos y los personajes fant;sticos y como todo ello ae mueve dentro de un ambiente mitificado.

El autor haca uso de este mito en funciGn de la cr!tica so•
cial, creando un :paralelismo que a veces adquiere caracteres de
satira. para presentar una aerie de hechos que por similitud
augieren distintos nopectos de la vida social y pol!tica de A-

merica Latina.

II LA CRITICA
La cr!tica en la obra de Gabriel Garc!a l~rquez tiene ca-

racter t·otalizante1 no se limita a aspectos aislados, eino que
abarca una concepci~n muy amplia de la sooiedad.

A traves del

mito se devela au cr!tica, y es en la realidad m!tica, creada
por loe elementos ya estudiados en el cap!tulo anterior, donde ocurren los aucesos que permiten al autor presentar el

orl-

gen de muchos de los males que aquejan al continente americano.
Es diflcil muchas vecea hallar lo m!tico o fantastico en un
pasaje donde se hace avidente la cr!tica, y esto sucede

as!

porque la verdad.era significa.cion cr!tica del pasaje solamente

cobra valor cuando se le conaidera como pa.rte integral

de la

totalidad m1tica en que esta ambientada la obra.
La cr!tica de Garc!a Marquez es a vecea diracta y escueta

como en Los funerales de la

mama

grande; sin embargo en .Q.!!!'l

anoa de soledad, adquiere en ciertos pasajes una sutileza tan
refinada que su interpretaci~n debe buscarse en la develaci~n
del mito- de ese mito que en la novela ae identifica con
historia social y pol!tica de Am~rica Latina-.

la

Tambien uti-

liza Garc!a Marquez el m~todo de contraposici~n de acontecimientos y personajes, lo cual permite al lector intuir

entre

varias posibilidadea hac.ia donde apunta la cr!tica del autor.
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Cr!tica moral y religiosa.
Ya desde el comienzo mismo de ln novela, el autor presenta
este doble aspecto de la realidad. La moral no es algo fijo ,
en el imaginario pueblo de

~facondo 1

sino que va cambiando con

el tiempo y con las influencias del exterior.
Pocos anos despu~s de

SU f'undaci~n,

Ma.condo era algo pareci•

do al para!ao m!tico terrenal donde reinaba la armon!a y no se
conoc!a la muerte:

En pocoa anoa Ma.condo f'ue una nldea m&s
ordenada y laboriosa que cualquiera de
las conocidas hasta entoncos por aus 300
habitantes. Era en verdad una aldea feliz1 donde nadie era mayor de treinta anos y donde nadie hab!a muerto. p.15
Pero esta f elicidad es interrumpida por la llegada de la autoridad enviada por el gobierno exterior, sin que los poblado•
res de la aldea la hubieran aolicitado y ni siquiera la desearan.

En una conversaci~n entre el patriarca Buend!a y el nuevo

corregidor se observa el choque entre dos sociedades distintas:
En este pueblo no mandamos con papeles•
dijo sin perder la calma- Y para que lo
sepa de una vez, no necesitamos ning~ '
corregidor porque aqu! no hay nada que
corregir. p.55
"
Y mas adelante continua la explicacion de Buendia:
#

•

"

••••• hizo un pormenorizado reeuento de
como hab!an fundado la aldea, de como se
hab!an repartido la tierra, abierto los
caminos e introducido las mejoras que
les hab!a ido exigiendo la necesidad sin
haber molestado a gobierno alguno y sin
que nadie los rnolestara. 11 Somos tan pac!f'icos que ni siquiera nos hemoa muerto
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de muerte natural," dijo. Ya ve que todav!a no tenemos cementerio. p.55
Una vez establecido el corrogidor en la aldea, manda a buacar un sacerdote con motivo de la boda de au hija y este decide
quedaree a ensenar la doctrina cristiana al ver el estado de naturaleza en que .viv!an los pobladores:
Llevaba el proposito de regresar a su parroquia despu~s de la boda, pero se espanto con
la aridez de los habitantes de Hacondo, que
prosperaban en el escandalo, sujetoa a la ley
natural 9 .sin bautizar a los hijos ni santificar las fiestas. Pensando que en ninguna tierra le hac!a tanta falta la simiente de Dioa
decidio queda,rse una seI!lana m~e para cristianizar circunciaos y gentiles. Pero nadie le
presto mucha atenoion. Le contestaban que durante muohoa aiios·habian estado sin cura, arreglando los negocios del alma directamente
con Dios, y habian perdido la malicia del
pecado mortal. P•77
En estos ejemplos citados se puede apreciar la duplioidad de
significaciones en la or!tioa de Garc!a Marquez.

Si se consi•

dera el tiempo oronologioo de Cien anos de soledad 9 estos suce•
sos corresponderlan al comienzo del per!odo republioano de America del Sur y a la intervenoi~n del gobierno central y
Iglesia Patolica en la vida rural de Colombia.

de la

La crltica

en

este caso se encontrar!a en el hecho de que la vida en la aldea
.

f'

de Hacondo se desenvolvia tan felizmente que no necesitaban del
gobierno central ni de la Iglesia.
dr!a mayores implicaciones.

Esto, entendido as! no ten-

Pero oi se consideran los mismos

pasajes .en el tiempo m!tico de la novela, su significaci~n var!a considerablemente.

Ya en la primera pagina el autor presen-

ta a He.condo como la representaoion de un mundo recien creado:
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Macondo era entonces una aldea de veinte Casas de barro y canabrava construfdas
a la orilla de un r!o de aguas diaf anaa
que ae precipitaban por un lecho de pie•
dras pulid.as blancas y enormes como hueVOB prehistoricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carec!an de nombre y para mencionarlaa hab!a que senalarlas con el dedo. p.9
Considerando el origen m!tico de Macondo y lo que pudiera
ser el proposito del autor de ofrecer en este poblado un microcosmos de la America Primitiva, esta parte de la novela corresponder!a al momento en que llegan los espanoles con la cruz

y

la espada a un continente desconocido 9 a imponer su religi~n y
su gobierno, dando con esto fin a la utop!a en que viv!an

sua

primeros pobladorea y comienzo a una aerie ininterrumpida

de

lucha.s y de injusticias en que se ha visto envuelta America y
de las cuales aun no se ha librado.
La cr!tica a la Iglesia Catolica est~ presente en toda la o-

bra de Garc!a M&rquez.

Cr!tica que va dirigida en parte al cle•

ro y en parte al dogma de la Iglesia, sobre todo en lo relacionado con la aceptaci~n de loa milagroa.
Cien anos de soledad

El metodo empleado en

es el de ridiculizar la ingenuidad de la

gente al creer en cosas completamente irracionales.
Uno de los propositos del mito en la novela parece ser ridiculizar lo err5neo de rnuchaa creencias popularea.

En el mundo

fantastieo de Macondo 1 donde todo es posiblet donde fantas!a y
realidad coexisten, ocurren sucesos fantasticos que a veces
guardan similitud con milagros reconocidos por la Iglesia Ca.t61ica.

Tal es el caso de la ascencion de Remedios la bella•
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que augiere por similitud la

ascenci~n

de la vlrgen Marla.

Remedios es hija de uno de los Buendia con Santa Sof!a de
la Piedad•l yea una joven de veinte anoa carente de toda maldad:
En realidad ·Remedios la bella,
, no era un
ser de este mundo ••••• Llego a los vein•
te anos sin aprender a leer y esoribir,
sin servirse de los oubiertos en la mesa
paseandose desnuda por la casat porque
au naturaleza se resiat!a a cualquier
clase de convencionalismo. p.172

Un d!a doblando unas sabanas en el patio, Remedios ascendio
al cielo para no regresar jamas:
'

Ursula, ya casi ciega fue la unica que
tuvo serenidad para identificar la naturaleza de, aquel viento irreparable y de•
jo las sabanas a meroed de la luz• viendo a Remedios la bella que dec!a adibs
con'la mano, entre el deslumbrante ale•
teo de las aabanas,· que sub!an con ella,
que abandonaban con ella el aire de los
escarabajos y las dalias y pasaban con ella a traves del ai~e donde terminaban
las cuatro de la tarde y sa perdieron
con ella para siempre en los altos aires
• aJ.canzarla ni los maa,
•
donde no pod:i.an
altos pa~aros de la memoria •••• La mayor!a creyo en el milagro y hasta se encendieron velas y rezaron novenarios. p.205
~

Milagros como la ascencipn de lav!.rgen Mar!a. son generalmente aceptadoa por la mayor1a del pueblo audamericano; al presen-

tarse un caso seme.jante dentro de una. absurda roalidad m1tica,
se pone el rnilac-ro en el mis~o nivel del hecho fantastico des-

i_Notese el contenido religioao del nombre.
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crito, ridiculizandolo, lo cual constituye una forma sutil de
crltica.
Otro caso de censura a la Iglesia se refiere a la actuacion
deshonesta del clero.

Desde los primoros tiempos de la aldea

de Hacondo la prostitucion habla sido permitida; pero a medida
que el pueblo prosperaba, aumentaba el numero de casas destinadas a ese fin.

Alarmado, el sacerdote intervino y por media

cion del gobierno local logro que mudaran dichas casae del cantro hacia un lugar apartado donde no fueran vistas.
A instancias del padre Nicanor dispuso el traslado de la tienda de Catarina a una calla apartada. p.81
Transigir con el peeado mediante la ocultacion del mismo ante la dificultad de eliminarlo, es la causa de la censura en la
conducta del sacerdote.
Las dif erencias entre las clases socialea tambien son objeto
de cr!tica en la obra de Gabriel Garcia Marquez; y es posible
adivinar en la lectura de

SU

novela Cien anos de Soledad la sim•

patia del autor hacia las clases popularea y la cr!tica burlona
y a veces mord.az que hace de las claaes burguesas, influeneia -

das por una educacion rcligioaa en la que se hace patente la
falta de fa y de principioa verdaderamente cristianos.
Esto se puede apreciar en el paralelismo entre dos persona jes distintos' Fernanda y Petra Cotes• esposa la una y coneubina la otra de Aureliano Segundo, biznieto de Jose Arcadio Buend!a.

Fernanda es una darna aristocratica pero arruinada que va

a vivir a Ma.condo con motivo de su matrimonio,

Ella refleja los
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defectos de una educaci6n equJvocada en la que predominan el
orgullo de clase, el fanatismo religioso y la ausencia de sentimientoa piadosos.

En

la descripcitJn que de ella hace el au~

tor se obaerva la influencia del medio ambiente en su forma cil>n:
Fernanda era una mujer perdida para el
mundo. Hab!a nacido y ereoido a mil ki1Smetros del mar, en una ciudad lugubre
por cuyas callejuelas de piedra traqueteaban todav!a, en noches de espantoa
las carrozas de loa virreyes. p.178
En otro parrafo se ve como la educaron en la mentira, haci~n
dole sonar con un mundo que no existia.:
Su madre, sudando la calentura de las
cinco, le hablaba del esplendor del pasado •••••• - Somos inmensa~ente ricos y
poderosoa- le dijo- Un d!a seras reina
•••••••• Hasta el d!a de la boda sono
con un reinado de leyenda, a pesar de
que au padre Don Fernando, tuvo que hipo•
tccar la caoa para comprarle el ajuar.
No era ingenuidad o delirio de grandeza.
As! la educaron.
P• 179

En contraposicion
' a Fernanda que era "una mujer perdida para el mundo", presenta Garc!a Marquez a Petra Cotes con los atributos de bondad, generosidad y alegr!a propioa de las clases populares:
Era una mulata limpia y jbven, con unos
ojos amarillos y almendrados que le daban n su rostroIt la f erocidad do una pantera, pero t en1a un corazon generoao y
una magnlfica vocacion para el amor. P• 165
~

Tan prodiga para el amor era Petra Coteat que aun los animales que criaba 9 con su presencia y cuidado se reproduc!a.n en
proporciones alarnm.ntes, lo cual lea produjo a ella y a Aure-
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liano grandes rique~as,

Aqu! aparece de nuevo lo fantastico

mezelado con la realidad cotidiana:
Fue en esa epoca que le dio a Petra Cotes ior rifar conejos, Se reproduc!an y
volvian adultos con tanta rapidez qu~ apenas daban tiempo para vende.r los numeros de la rifa • • • , • • • • • • • • •
" tratando de des• • • Pocos dias despues,
ahogar au patio• :(,etra Cotes cambio los
Conejos por Una
que dos meses
tarde pario trillizos, De la noche a la manana Aureliano II se hizo dueno de tierras
y ganados y apenas si ten!a tiempo de en•
ganchar las caballerizas y pocilgaa desbordadas, p,167

.,

'•

.

vaca,

mas

Los personajes de las novelas de Garcla Marquez muchas vecea son arquetipos que representan la clase social a que pertenecen •

En los parraf os mencionados en est a pagina, s.e ven re-

presentadas las diferencias entre dos clasea sociales: la alta
encarnada en Fernanda, vive en un pasado de leyendas improduc•
tivo y fuera de au mundo real,· y la clase popular representada
por Petra Cotes que muestra una actitud positiva hacia la vida,
De aqu! se puede intuir que as! como los animales se reproducen en forma fantastica bajo la atencibn y cuidado de Petra
Cotes, del mismo modo la tierra pr~diga de Araerica Latina dara
sua frutos y manif estara su fant&stico poder de crecimiento y
proliferacibn cuando este dirigida por las clases populares.
De nuevo se ve la cr!tica presentada como un caso particular si se aplica a Hacondo, pero que cobra extensiSn y puede
tambien ser aplicada al continente americano.
La tercera parte de Cien anos de soledad se desarrolla

a
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partir de la llegada de la compan!a bananera norteamericana y
en ella ae narra c~mo este incidente af ect~ al pueblo social y
politicarlente: .
Los gringos que despu&·s llevaron a sus
mujeres languidas con trajes de muselina y grandes sombreros de gasa, hicie•
ron un pueblo ap·arte al otro lado del ·
tren. El sector estaba cercado por una
malla· met~lica, como un gigantesco gallinero electrificndo, que en loa frescos meses del verano arnanec!a negro de
golondrinas achicharradas 1 p.197
En cuanto
y

a las costumbrea de los norteamericanos en Macondo

por extensi~n en America Latina, la censura esta dirigida ha•

cia la actitud de estoa hacia el pueblo que los recibe, y que
casi siempre es de aislruniento, for man do una nueva clase social
que apenas se mezcla con los nativoa.
Cr!tica Pol!tica.
Al hacer una analisis de la cr!tica pol!tiea en las distinij
"
tas novelas de Gabriel Garcia
Marquez,
puede tomarse col'.:lo pun t o

#

de partida el pueblo de Macondo 9 que sirve de escenario cornun y

refleja tnntos aspectos de la vida

latinoa.~ericana.

Es en Macondo tambien donde se desarrolla la novela El coronel no tiene guien le escriba, cuyo tema central es la injusticia cometida con un veterano del ejercito
que pasa la Vida en
"

la m~s completa miseria esperando una pensibn que no llega nunca.

La novela completa es una denuncia al gobierno que no cum-

ple sus obligaciones y engafia a los ciudadanos que cumplieron
con au debar cuando fu~ necesario:
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El abogado hizo una descripci~n muy grafica de los vericuetos administrativos,
"llace quince aiios era mas f!cil1" dijo.
Entonces no exist!a la asociacion municipal de veteranos compuosta por elementos de los dos partidoa.. • • - La union .
hace la fuerza -. En este caso no la hizo- dijo el coronel por primera vez d&ndose cuenta de au soledad.- Todos mis
companeroa han muerto esperando el correos. 2
'1
,
I
II
Garcia
Marquez
presenta con.eate t ema un mal comun
en Ame-

rica Latinaf y de eate modo la figura del pobre coronel olvidado se

convi~rte

en arquetipo de todos los veteranos olvida-

dos por sue respectivoa gobernantes.
En· otra de sua noirelas, Los fune:r.§lles de la ma~ ·grande • se
haee l~ cr!tica' del latifundismo, repres.entado .por la figura
de una matrona dueiia de vidas "fJ'l haciendas en el fabuloso pobla- ·

do de Macondo•
econ~mico-social

Puede ·verse la denunoia al poder que esa casta ·
de los latii'undistas tiene aobre sue subordi-

nados en Am~rica_y el poder!o pol!tico .de la miama, el cual es
ejercido a traves del fraude electoral en

cont~bernio

con los

gobernantes de turno:
Durante muchos anos la Mama Grande hab!a
garantizado la paz social y la concordia
pol!tica de .au imperio, en virtud de loa
,
"
tres baules
de cedulaa
electorales falsaa que f ormaban parte de su patrimonio
secreto. Ella ejercio la prioridad del ·
poder .tradicional aobre la autoridad
·
transitoria, el predominio de la claae

2aabriel Garc!a M~rquez. El coronel no tiene quien le escriba.

(Mexico 1969), p.41
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sobre la plebe, la trascendencia de la
sabidur!a divina sobre la improvisacion
mortal. 3
En esto p~rrafo se identifica al latifundista· con al poder
tradicional y al representar la sabiduria divina, demuestra au
alianza con la iglesia.

La cr!tica

trada en una clase social,
de

l~

en

este caso est! conc3n -

de los latifundistas y en un nal

caracter socio-polltico-economico, el latifundio.
Pe~o

en ·la novela Cien anos·ae soledad, la crltica se extien-

de a toda la historia p~l!tica de America Latina.

Bajo la ea -

critura fabulosa de esta novela, Garc!a ~arquez revela el pasado
#

#

II

•

.

historico de America• mostrando los errorcs politicos, oondenando la intervencion nortcamericana y ofreciendo al lector la deemitificacit>n del problema pql!.ti~o sudamericano.
El escritor Carlos Fuentes ha mostrado en un parrafo revelador lo que hay de denuneia en esta obra:
Cien anos de soledad contra las arrogantea
cartas de relacion de los conquistadores,
contra las ineumplidas leyes de Indias de
los monarcas, contra las violadas constituciones de los libertadores, contra las humillantes cartas de la alianza para el progreso. Contra los textoa que nos disfrazan,
un aigno novelesco que nos identifica indeleblernente. 4
Un analisis m~s detallado de la cr!tica pol!tica en Cien anos

3

II

#

;

Gabriel Garcia Marquez. Los funerales de la mama grande. Tornado de Cinco maestros: Cuentos modernos de Hispanoamerica,
(New York, 1969).

4
La nueva novela hispanoamericana, iMexico,1969), P•

6.5
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de soledad, debe iniciarse con la lleeada de las autoridadea y
de la Iglesia, ya que estos hechos crearon el descontento en el
pueblo que ve!a con disgusto la intromiai~n de un gobernante de
afuera.

Esto dio lugar a una eerie de levantamientos y guerras

que culrninaron en la implantacion de un gobernante native, Arcadio Buend!a, sobrino del coronal Aureliano Buend!a:
Se invento un uniforme con galones y charreteras de mariacal, inapirado en las laminae
de un libro de Melqu!ades y se colgo al cinto el sable con borlas dorad.as del capitan
fusilado. Emplazo dos piezaa de artiller!a
a la entrada del pueblo, uniformo a sus antiguoa alumnos y los dejo vagar armados por
las callee para d.ar la impresion de invulnerabilidad. p.94
En Arcadio se ve la representacion de los primeros gobernan-

tes de la Am~rica Republicana y se retratan los defectos de eatoe primeroa dirigentes, entre los cuales sobresnle au

condi-

cion de dictadores as! como su crueldad:
Arcadio siguib apretando los torniquetea
de un rigor innecesariot hasta oonvertirse en el mao cruel de los gobernantes que
hubo nunoa en Macondo. p.95
Las treinta y dos guerras que sostuvo el coronal Aureliano
Buend!a, ocupan casi una tercera parte de la novela, y representan las innumerables guerras que han desangrado a America en el
per!odo republicano.

La cr!tica en este caso, parece ir orien-

tad.a a la desmitificacion del h~roe revolucionario y a presentnr
los motivos del fracaso de esas guerras.
Las clases populares, anhelantea y necesitadas de un cambio
que mejore sus condicionea de vida 1 han puesto su fe y su espe-
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ranza al lado de la oposicion.

Cada nuevo caudillo que surge

va siendo mitificado por ese pueblo creyente e irracional.
Sin embargo, a traves de las paginas de la novela puede verse
- por medio de argumentos racionales-, que estos caudillos no
son mas que mitoa.

Tambien el autor mueatra como el cambio de

poderes dentro de un mismo Sistema pol!tico resulta fa1az y no
I

concordante con la ideolog!a revolucionaria.

El primer error del h~roe revolucionario es no tener una ideolog!a pol!tica definidaJ lucha en contra del gobierno establecido porque no esta de acuerdo con la actuacion de este

y

cree que cambiando el gobierno se podra alcanzar la justicia
qua

el

desea para

SU

pueblo. Antes de ir a la guerra le pregun•

tan a1 coronel Aureliano Buend!a cual es su filiacion pol!tica,

a lo que responde:
Si hay que ser algo, ser!a liberal- dijoporque los conservadores aon unos tram•
poses. p.89
El heroe revolucionario ae asocia con los pol!ticos, buscando el apoyo que necesita para la guerra, pero pronto deocubre
que loa interesea de estoa no corresponden con los suyos:
Estamos perdiendo el tiempo, se quejaba
ante sua oficiales. Estaremos perdiendo
el tiempo mientras los cabrones del partido eaten mendingando un asiento en el
congreso. p.120
Puede palparse en la obra una condena de loa procedimientoa
pol!ticos usados en America y una denuncia del sistema democratico qua impide los cambios sociales de las cuales tan necesitado esta el pueblo.

.

;

Al tener que ceder a las maniobraa de los politicos, el dirigente revolucionario ae siente decepcionado, al comprender
que desde el momento en que se alio con elloa no esta luchando
por los intereses del pueblo.

En una conversaci~n entre Aure-

liano Buend!a y su lugarteniente Gerineldo Marquez, se nota la
desorientacion de amboe:
-Dime una cosa compadre:lpor qu~ est~s peleando?- Por qu~ ha de.ser, compadre- contesto
el coronel Gerineldo Marquez- por el gran
partido liberal.
Dichoao
que lo sabes- contest6 ~1- yo,
por mi parte, apenas ahora me doy cuenta que
estoy peleando por orgullo.
-Eso es lo malo- dijo el coronal Gerineldo Marquez. Al coronel Aureliano Buendia le
divirtio su alarma. "Naturalmente", dijo.
"Pero en todo caao-.
mejor eso,,que no saber por quo se f)elea. 0 Lo miro a loa ojos
y agrego sonriendo:. "O que pelear por algo
que no significa nada para nadie." p.121

tu

es

~

El revolucionario no responde a los intereses del pueplo
aunque esos fueran sus propositoa iniciales, porque la maniobra
de los pollticos no se lo permite. Estes deeean ganar la guerra
a toda costa, aunque aea a cambio de las promesas de justicia
social que han ofrecido.

Necesitan ayuda de laa clases pode-

rosaa del pa!a y para alcanzarla tienen que ceder a las demandas
de estas que en consecuencia afectan los intereaes popularea.
Ped!an en primer termino, renunciar a la revision de los t!tulos de propieclad de la tierra para recuperar el apoyo de los terratenientes liberales. Ped!an en aegundo termino,
renunciar a la lucha contra la influencia clerical para obtener el respaldo del pueblo catolico. Ped1an par ultimo, renunciar a las aspiraciones de igualdad de derechos entre loa
hijos naturales y los leg!timos para preservar
la integridad de los hogarea. p.117
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Tambien se pone de relieve en la novela la soberbia del je-

.

f e revolucionario que se ombriaga de gloria y se siente supe -

,

,

rior al medio que le rodea, creandose el mismo esa atmosfera

•

de soledad de la que no podra• salir despues:
Fue entonces cuando decidio que ningun
ser humano~ ni siqu:iera Ursula~ a~ le.
aproximara a menos de tres metros. p.145
As! comienza a perder contacto con el puebloj por cuyas

mejoras creyo luchar, y emrieza a sentir un vac!o interior que
le hara sumirse en la soledad:
Extraviado en la soledad de su inmenao
poder, empezo a perder el rumbo. p.147

-

Solo, abandonado por los presacios, huyendo del frio que habia de acompanarle
hasta la rnuerte, busco un ultimo refu gio en Macondo, al calor de sus recuerdos mas antiguos. p.147
~

.

~

•
El nutor muestra en este parrafo
la soledad de Aureliano,
que busca refugio en su pueblo de origen.

Podrla referirse i-

gualmente a la soledad del horabre sudamericano• que tambi~n ha
buscado refugio en

SUS

recuerdos mas antiguoa, VOlViendo a la

revalorizaci~n del origen de su raza indlgena.

Las gucrras que sostuvo el coronal Buend!a estaban condenadas al fracaso. Terminaron con un armisticio que a nadie beneficiaba- corno terminan las guerras revolucionarias en Am,rica
Latina- con la .decepcibn del pueblo, y la continuaci~n del mismo

siste~a

politico incapaz de ofrecer soluciones a la proble-

matica latinoamericana.
El ultimo de los males de Ar::erica presentados en la novela

es la intervencibn do las grandes compaiH.as norteamericanas en
la vida y la pol!tica de los diversos paises, creando as! el
colonialismo econbmico, tan perjudicial como el colonialismo
pol!tico.
En la exposicion de este

proble~a,

se culpa n las companias

norteamericanas por los abusos e injusticias cometidoa con sus
empleados, y a los gobiernos locales• no solo rior sus cr!menes
al tratar de resolver los conflictoa obrero-patronales que estas injuoticias crean, sino tambien par estar al la.do de laa
compan!as en contra de los intereses del pueblo.
Con el arr :.'10 d;t la compan!a bananera a Nacond.o, y al sur gir los prirneros conflictos, el gobierno decide en contra

de

loa obreros, los cuales van a la huelga al vcr desatendidas sus
peticiones.

El ejercito toma el puesto de los obreros para que

las labores continuen y esto agrava el conflicto existente:
Tan pronto coroo se exh:bieron en 11acondo 9
lQs soldados pusieron a un lado los fusiles, cortaron y embarcaron el banano y
~ovilizaron los trenes.
Los trabajadores
que hasta entonces se habian conformado
con esperar, se echaron al monte sin mas
arrnas que sus machetes de labor, y empe zaron a sabotear el sabotaje. p.257
'

.

La criminalidad de las autoridadee gubernamentales en contra
del pueblo queda

al

descubierto cuando convocan a una concen -

tracion en Macondo a la que acuden los obreros de los alrededores y terrnina con el asesinato en masa de tres mil personae.

En este suceso Garcla r1Arquez utiliza lo fantastico para presentar su cr{tica.

Un testigo presencial del hecho, JoseArca-
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dio Segundo, sobrino del coronel Buend!a, es llevado por equivocacion en el mismo tren en que las autoridadea conduc!an a
los muertos para arrojarlos al mar:
Cuando Jose Arcadio Segundo desperto estaba bocarriba en las tinieblaa. Se dio
cuenta de que iba en un tren interminable
y silencioso y de que ten!a el cabello apelmazado por la sangre seca y le dol!an
los h~esos •••• Dob!an de haber pasado varias horas despues de la masacre porque
los cadaveres ten1an la misma temperatura
del yeso en otono y su misma consistencia
petrificada y quienea los hab!an puesto
eri el vagon tuvio~on tiempo de arrimarlos
en el orden y el sentido en que se transportaban los racimoa de banano.
p.260
Jose Arcadio Segundo logra escapar del tren y regresa a
condo.

Ma-

En las casaa en que ae detiene le dicen que no ha ocu-

rrido nada:
La mujer lo midio con una mirada de laa-

tima. "Aqu! no ha habido muertos," dijo
"desde los tiempos de tu t!o el Coronel,
no ha pasado nada.en Macondo." p.261
Regreso a su casa y nadie crey~ su version de la masacre.
Los parientes de las v!ctimaa, cuando buscaban noticias recib!an la siguiente respuesta:
"Seguro que fue un sueiio," insist!.an los
oficiales. "En Ma.condo no ha pasado nada,
ni esta pasando, ni pasara nada nunca.
Esta es un pueblo feliz." p.263
En

este punto el lector queda en suspenao, dudando si real-

mente ocurri6 el asesinato de los obreros o si solamente fue una alucinacion del esp!ritu atribulado de Jose Arcndio Segundo.
Pero bajo este velo de fantasia aparece la cr!tica claramente.

:;8

El gobierno, primero por el terror y despues ayudado por la
prensa logr'a ocultar el cr!men, y la historia recogerli el teatimonio escrito, que al igual que en muchoa succsos ocurridoa
en America Latina,• no corresponden a la verdad.

La version of'icial, mil veces repetida y
machacada en todo el pa!a, por cuanto medic de divulgacion encontro el gobierno
.
a su alcance, termino* por imponerse:
no
hubo muertos, los trabajadorea satisfe choa hab!an vuelto con sus familiaa y la
compa;!a bananera auspend!a actividades
mientras pasaba la lluvia. p.263
·
Pero este cr!rnen no queda impune en la novela do Garc!a Marquez.

A pesar de que el hombre ae siente impotente para hacer-

se justicia, la naturaleza am9ricana, 111 naturaleza m!tica, actuara' e impondra castigo:

.

Llovio cuatro anos, once meses y dos
"
dias. Hubo epocas
de llovizna en que
todo el mundo se puso aus ropaa de pontificial y se compuso una-cara de convaleciente para celebrar la escampada•
pero pronto se acostumbraron a inter pretar las pausas como anuncioa de recrudecimiento. Se desempedraba el cielo en unas tempestades de estropicio y
el norte mandaba·unos huracanes que deaportillaron techos y derribaron parades,
y desenterraron de raiz las ultimas Ce•
pas de las plantaciones. p.267
Esta lluvia obligo·a la compaii!a a abandonar Macondo y aumio
al pueblo en un estado tal de miseria y abandcno, que a~lo que•
daron en &1 los nativoa, ~ra que la totalidad de los qua vinieron, entusiasmados por el progreso, se marcharon pronto.

Todo

esto hizo que Macondo volviera a su estado de primitivismo ini~

#

#

cial en el cual se encontraba cuando anos deapues ocurrio

au
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desaparici~n.

El rnensaje del autor en este episodio parece ser, que los
latinoamericanos deben arrojar de su territorio a los extranjeros, aunque para ello tengan que acudir a todas sus fuerzaa
naturales y sobrenaturalea, aunque para ello sea necesario destruir sus propioe

~aises

y volver al estado primitivo - como o-

currib en ~lacondo-, a partir del cunl puedan crear un nuevo brden social que responda a los intereses popularcs.
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CONCLUSION
Dos son esencialmente laa motivacioues que encontrar.ios

en

la narrativa de Gabriel Garc1a t~rquez: la primcra, de carO.c ..
ter pol1tico; la cr!tica y el menaaje quo conlleva au obra apuntan siempre en esa direccion.
tante que la

a.~terior,

La segunda, y no menos impor-

os el quehacer literario.

Una

novola

•
tr as

tan completa como Cien anos de soledad, no se logra sino
la dedicaci~n de anos continuados en el mismo empeno.

El au-

tor ha logrado crear una obra de indiscutibles meritoa literarios.

ta diveraidad de temas que se tratan, abarcan una extenai~n
tan grande, que esto la hace ~nica dentro de la modalidad cr!tica de los escritores de America Latina.

A diferencia de 6•

tras obras modernas, como La ciudad y los perros de

~argas

Llosa, en la cual la cr!tica se orienta dentro de un tema central, en la novela de Garc!a Marquez la variedad temat;i.ca

frece muchas poaibilidades de estudio.

,

o•

,

El caracter episodico

de la nisma, sirve al autor para tratar distintos asuntos li•

gados, dando por resultado una complejidad que los hace dif!cil de aislar como en el caso de los escogidos en este estu dio.
Aunque se ha concentrado la atencibn de este trabajo en los

aspectos m!ticos y cr!tieos, hernos hallado otroa tambi&n

que
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merecerlan estudio por la maestr!a con que han aido tratadoa.
La soledad, presente en toda la novela, parece guiar las
vidas de todos los peraonajes.

Ya no es solamente la soledad

de un grupo de hombres y mujcrea que viven aislados en un pueblecito imaginario1 eo algo m&s profundo.

Es la soledad exis-

tencial del hombre moderno que se aiente desarraigado del mun•
do al cual pertenece• es la misma del coronel Aureliano Buen-

..

d!a• en sus anos de adolescente como en sus mementos de gloria
o en su vejez retirada.

Tan unida a la condicibn humnna apa -

It
l ~arquez
,
rece la soledad, que Garcia
para expresar la compene-

tracion existente entre Aureliano Segundo y su concubina dice
que "encontraron el para!ao de la soledad compartida." p.288
El aexo

co~o

terna, tiene una presencia cuotidiana durante

#
los cien anos
de narracion,
casi siempre presentado en alguna

situacion jocosa, Garcla Mb.rquez no se deleita en la exposi ci~n

de relacionos sexuales, sino que las presenta salpicadas

por el chiste.
El sentido del humor, como ya se ha expresado con anterio•
ridad, es otra de las modalidades que diferencian a Cien anos
de soledad, de otras novelaa contemporaneas.

Es raro encon-

trar en ella varias paginas'seguidas que no hagan·al lector
sozwe!r o relr abiertamente.

Se trata del humor mezclado con

'
•
#
la vida
diaria, con momentos dificiles,
con sit uacionea fantas-

ticas, en fin con la mitica en general que esta expresada asi. 1
•

l
-

#

"

Esto la hace diferente a otra novela contempor&nea, Pedro P~ra
mo de Juan Rulfot en la cual la m!tica es tan deaolada y triste
#
que lleva a la reflexion,
pero nunca a la risa.
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...

La. prosa de Cien anos de soledad es una prosa sencilla, cara.cterizada por la espontaneidad en la expresi~n chistosa, lo
cua.l le aparta, de escritores como Lezama Lima y Cabrera In:fan.te- de prosa mas elegante, pero de dif1cil comprension- •

. Cien anos de soledad es una novela cuya estr.uctura, indepen-

diente de los modelos que la pudie.ran inapirar, resulta neta mente latinoa?:7ericana, por ser sua personajes arquetipos de
grupos de una soci.edad en f orrnaci~n y desarrollo autoctonos •
La saga de la familia Buend!a es un cuento mitol~gico con

un nuevo r.iito creado y ambientado en escennrio de Sudamerica.

Si bien la mitolog!a clasica airvio de inspirac~~n a los escritores espanoles del Siglo de Oro, tambien le sirvi~ como mode-

lo a grandes maestros de la novela norteamer~cana contempor~
2 Al caricaturizar figuras de
nea para crear aus propios mitos.
la mitolog!a y establecer el pa.ralelo con el mundo .caotico

de

sue. personajea, Garc!a Marquez incorpora a su novela toda una
estructura m{tica totalizantes, a la vez que va mitificando a
sus personajes mediante el uso de lo maravillo.so y fant&sticot
para parodiar en situaciones ridiculizantes el gran mito que
son los h~roes de la epopeya sudamericana y las creencias .del
pueblo•

2

Estn ae puede ver en la obra de Ernest Hemingway The sun also
rises. William Faulkner tambien utiliza la mitolog1a. En la
obra de Garc!a Marquez se puede apreciar la influencia de
Faulkner.

Gabriel Garc!a Marquez logra hacer llegar el mensaje crltico al lcctor, con una escala de valorea propia de su posici~n
idoolbgica..
~

Evidentemente los distintos grupos socialea que

.

estan representados en sus arquetipos quedan divididoa en dos

•
categorias:
las olasea popularea y las clases dominantooe
Al criticar y ridiculizar a las clases burgueoas dominantes
queda hccha la proposicion de que loa valores de esta clase son
falsos.

El autor no hace salvedades ni ofrece alternativaa pa-

ra las pDeudo-democracias de Latinoam~rica; luego el nensaje
queda impl!cito: Hay que suatituirlas.

Cien anos de Soledad es una novela unica dentro de la nueva

novel!stica latinoamericana y por eao no sorprende que haya sido recibida con tantos elogios por la cr!tica mundial.
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